







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　 　　 　 　　　　　　　　　　Amer．　J．
18）
19）
????????
??
?????????????
41）
Burne七，　F．　M．＆Lush，　D．：J．　Path．　Bact。43，105
（1936）．
Berveridge，　W．　1．　B．　et　al．　：　Med．　Res．　Couneil　Spec．
Rep．　Series　256　（1946）．
Voss，　H．　＆　Vauck，　B．　：　Vireh．　Arch．　327，　127　（1955）．
Paschen，　E．：　Zbl．　Bakt．　135，　445（1936）．
Himmelweit，　F．　：　Brit．　J．　Exp．　Path．　19，　108　（1938）．
Fenner，　F，：　J．　lmmunol．　63，　341　（1949）．
釜洞：Virus　5，39（1955＞。
Metcalf，　D．：　Brit．　」．　Caneer　9，　222（1955）．
久保・他＝日出会誌44，168（昭30）．
Rivers，　T．　M．：　Viral　＆　Rieke’ttsial　1nfeetions　of
Man　2nd．　ed．　（1952）．
土島山：Virus　2，131（1952）．
土肥：Virus　1，127（1952）．
天野・他＝Virus　5，41（1955）。
奥山・他：日病会誌（他）43，309（昭29）．
土肥：Virus　5，242（1955），
加藤：Virus　5，41（1955）．
Gaylord，　W．　H．：　J．　Exp．　Med．　98，　157（1953）．
角．江・奥山：札幌医誌8，73，194（昭30）．
田中・．他：Virus　5，302（1955）．
Casperson，　T．　：　Naturwiss．　29，　33（1941）．
谷口：Virus　1，1（1951）．
浜崎：細胞核の病．理と生理87（昭29）．
Smith，　M．　H．　D．　＆　Kun，　E．：　Brit．　」．　Exp．　Path．
35，　1　（1954）
ボールドウイン：動的生．化学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　　　　The　present　study　deals　with　the　metabolic　reactions　in　the　chorioallantoic　membranes
of　embryonated　eggs　caused　by　the　multipliation　of　ectromelia　virus　inoculated．　therein，
in　vivo　or　in　vitro，　from　morphological，　histochemical　and　biochemical　viewpoint　pe
　　　　In　this　paper，　the　morphological　and　histochemical　features　of　the　infected　rnembranes
are　described　with　the　following　results．
　　　　1．　As　for　the　gross　appearances　of　the　infected　membranes，　a　formation　of　charac－
teristic　pocks，　diffuse　edema，　clouding　and　thickening　of　the　membranes　were　noticed．
The　intensity　of　these　lesions　ran　parallel　with　the　amount　of　the　virus　inoculated　therein，
i．e．，　the　larger　the　amount　of　the　virus，　the　more　intensive　the　lesion　of　the　tissues．
　　　　2．　The　most　conspicuous　histological　change　observed，　was　cellular　proliferation　in
all　the　three　layers　of　the　membranes．　This　was　particularly　remarkable　in　the　ecto一　and
mesodermal　layers，　although　focal　degeneration，　necrosis　and　ulcer　forrnation　were　brought
about　three　days　after　inoculation．
　　　Inclusion　bodies，　which　are　said　to　be　characteristic　of　the　infection　of　ectromelia
virus，　were　observed　two　to　three　days　after　inoculation　in　the　membranes，　particularly
in　the　degenerated　area　of　the　ecto一　and　mesodermal　layers．　ln　various　histochemical
stains，　inclusion　bodies　were　pyronine一　and　Mann－positive，　while　showing　Feulgen一　and
methylgreennegative　reactions．
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　　　　3．　Ribonucleic　acid，　alkal’ine　phosphatase　activity　and　aldolase　activity　were　observed
to　’increase　gradually　after　inoculation．　The　said　increase　was　noted　to　correspond　with
the　increase　in　the　function　of　the　host　cells．
　　　　4．　During　the　course　of　the　development　of　the　lesions，　an　increase　in　neutral　fat
and　phosphatides　in　the　membranes　was　noticed，　while　polysaccharides　were　observed
neither　to　increase　nor　to　decrease．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Mar．　7，　1956）
